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   One case of prostatic hemagiopericytoma is reported. The patient was a 38-year-old man who 
visited us complaining of difficulty in urination for 6 months duration. Before he came to us, he 
had undergone open prostatectomy under the suspicion ofprostatic abscess ata previous hospital 
with failure because ofvery severe adhesion. He was referred to us under the histologic suspicion 
of prostatic sarcoma. From the histopathological study, he was finally diagnosed ashaving heman-
giopericytoma. However, itwas difficult o diagnose whether the lesion was benign or malignant 
in nature. After the external X-ray irradiation, he has been placed under our observation for
these 20 years with roentogenographic followup. No infiltration or metastasis has been detected. 
   Judging from these findings and our review of the literature, we concluded that theprostatic 
hemagiopericytoma reported here is benign in nature. To our knowledge, only 6 cases (5 cases 
from Europe and the US, and 1 case from Japan) have been reported heretofore. 
                                                  (Acta Urol.hon.36:355-358,1990)


























前立腺は触診上鶏卵大,硬 度硬,表 面不正,辺 縁鮮
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告例は きわめて少なく,現在の所,調 べ えた限 りで
は,欧米5例,本 邦,自験例を含め2例 の計7例 に過
ぎな い2,4-7).Stoutにょる前 立腺HPRCの 最 初 の
報 告 の1,2例 目は 外 部組 織98例,内 部組 織99例,計
]97例の中 の2例(1.O%)で あ る,な お,HPRCの
発 生 率 に関 して は欧 米 と本 邦 で は相 異 が み られ,鈴 木
ら8)による と皮膚,皮 下,筋 な どでの 発生 率 は 本邦,
欧 米 ほ とん ど 同 率 で あ るが,胃 の発 生例 は 本 邦 に 多
く,反 対 に 欧 米 では 比 較的 多 い とされ る子 宮 や 十二 指
腸,小 腸,中 枢 神 経 系 な どの 発 生報 告 は 本邦 に 未 だ1
例 もな い とい う,診 断 と して は 組織 学 的 検 査 が決 め 手
に な り,本 症 を最 初 に記 載 したStoutの簡 潔 なcri・
teriaは現 在 で も参 考 に され て い る(normalappear-
ingendothelialcells,separatedbyafibrous
sheathfromproliferatingtumorcells).Stout
の定 義 した本 症 の典 型 的 組 織 以外 に 多 少の 変 形型 と し
て,粘 液変 性,血 管周 囲 繊維 症(基 底 膜肥 厚 とか細 胞
間 レチ ク リンや 比 較的 大 きい血 管 を 伴 う),渦 巻 型 が
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